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められ、「The Process and Reasons of Urbanization of
Rural Area in Japan――The Transformation of Old Cus-
toms and The City Planning Law / Comprehensive Na-

































































































































































































































































４） http : //www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-２２-t１７４-１.
pdf














の一部を改正する法律の概要より http : //www.bousai.
go.jp/taisaku/minaoshi/pdf/kihonhou_０１_１.pdf）。
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◇大矢根淳・吉井博明・田中淳・浦野正樹,２００７,『災害社会
学入門』弘文堂。
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本稿、アルメニア調査、石巻６月調査および研究会報告
（京都大学開催）に関しては、平成２３～２６年度科学研究費補
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